













































































































































































































































































































































































































































































































(  1) Mallarmé Correspondance Lettres sur la poésie, texte établi et annoté par Bertrand
Marchal, Gallimard, ( folio classique ), 1995, p.297-298.
(  2) Stéphane Mallarmé, Les Dieux antiques : Paris : J. Rothschild : 1880. なお、本稿で
は、次の全集から引用する。Œuvres complètes I, éd. par Bertrand Marchal, Gallimard,
1999 [=OC1] ; Œuvres complètes II ; éd. par Bertrand Marchal : Gallimard : 2003 [=
OC2].
(  3) 主なものだけ挙げておく。Pierre Renauld, « Mallarmé et le mythe », RHLF, no.73,
1973 p.48-68. Takeuchi Nobuo, « De la notion de divinité chez Mallarmé », ELLF, no.32,
Hakusuisha, 1978, 46-77. Bertrand Marchal, Religion de Mallarmé, Paris, José Corti,
1988, p.104-167. Christian Do, Mythe, mythologie et création de Max Müller à Stéphane
Mallarmé, thèse de doctorat à paraître, 2001.
(  4) Charles Dupuis, Abrégé de l’origine de tous les cultes, 3e édit, Chasseriau, 1822, p.32-
33.
(  5) Gerard de Nerval, Isis, Les Filles du feu suivi de Aurélia, Gallimard, Coll. Folio, 1972,
p.227.
(  6) Ernest Renan, Nouvelles études d’histoire, Œuvres Complètes, t.VII, 1955, p.740. 
(  7) Michel Bréal, Hercule et Cacus, Durand, 1863, p.11.
(  8) 本稿では次の二種類のテクストに沿って議論を進める。一つ目は 56 年に出版
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された比較神話学の著作。Friedrich Max Müller, Essays on Mythology and Folk-Lore
(réédit. de la 1er éd. 1856), London : Longmans, Green, and Co. : 1875 : [Chips from a
German Workshop IV]. [=CGW-IV] それから 60 年代の『言語科学講義』。こちらは
61 年に刊行された第 1 期と 64 年に刊行された第 2 期とに分かれる。本稿では次
の再版を用いる。Lectures on the science of language (Vol.1-2) (réédit de la 1er éd. 1861,
1864), London, Routledge / Thoemmes, 1994. SL1、SL2 と略記する。
(  9) « this tragedy --- the tragedy of nature --- which is the lifespring of all the tragedies of
the ancient world. The idea of a young hero [...] dying in the fullness of youth [...] was first
suggested by the Sun, dying in all his youthful vigour either at the end of a day, conquered
by the powers of darkness, or at the end of the sunny season, stung by the thorn of winter.
» (Müller, CGW-IV, p.116).
(10) Frédéric Baudry, « De l’interprétation mythologique » : Revue germanique et
française, fév. 1865. [=RGF]
(11) William, G. Cox, The Mythology of the Aryan Nations : London : Kegan Paul, Trench,










(13) William G. Cox, A Manual of Mythology (2éd) : London : Longmans : Green, and Co.





















(18) 例えば次の二つ。« the exquisite poetry which lies at the root of all these ancient










させる記述を残している。« Nay, from this common source [= the myths of the Aryan
nations] they [= the epic poets] have derived even the most subtile distinctions of feature
and character for their portraits of the actors in the great drama which in some one or more
of its many scenes is the theme of all Aryan national poetry. » (MAN, p.ix, nous
soulignons) マラルメの「壮大なスペクタクル」とコックスの「壮大なドラマ」
は字面がかなり似通っているのだが、原文の文脈がまったく異なる。コックスの
「ドラマ」は、その後「アーリア民族の詩全体の主題」となってゆくような名場面
をもった神話の物語そのものであり、それが神々の物語であるがゆえに壮大と形
容されているのに対して、マラルメの「スペクタクル」は、神話の役者や物語が
そこへ解消されるべき空の光景の方なのである。
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